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The effect of trait shyness on reactions as disclosure-recipients
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Abstract
　Trait shyness is one of the personality traits that can be considered as a cause of difficulty in 
communicating, and is considered to lead to psychosocial maladjustment, mediated by the lack 
of social skills. However, people with a high trait shyness may have a receptive response as of 
their need to avoid social rejection. In this study, we examined the influence of trait shyness on 
reactions as disclosure-recipients. The results of structural equation modeling revealed that the 
trait shyness suppressed active reactions toward self-disclosure, mediated by low need for social 
approval, while it promoted receptive responses, mediated by need to avoid social rejection. The 
relationship between trait shyness and psychosocial adjustment was discussed.
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る点が特性シャイネスの特徴とされる（Henderson, Gilbert, & Zimbardo,2014）。特性シャイネス







（Tackett, Nelson, & Busby,2013;對馬・松田 ,2012），孤独感や抑うつ傾向が強い（藤井・澤海・











の多くの側面とも負の関連が示されており（相川 ,1991;Grose & Coplan,2015;徳永・稲畑・原
田・境 ,2013），特性シャイネスが心理社会的不適応に結びつくのは，対人場面やストレスのかか
る状況において適切な対処をとることができず，自己評価が低下するためと考えられている（後



















































の 9 項目からなる「拒否回避欲求」の 2 因子からなる。回答は「1.…あてはまらない」から「5.…あ




の 5 項目からなる「アドバイス」，「解決の行動まで一緒にとる」などの 6 項目からなる「親身な行







出し，固有値の減衰状況（7.28,2.13,1.45,1.27,1.09…）と最小偏相関平均（Velicer, Eaton, & 
Fava, 2000）を踏まえ，因子数を 2 と指定した探索的因子分析（最尤法，プロマックス回転）を実










ングにより検証した。適合度は CFI = .895,…TLI = .791,…RMSEA = .129 であった。いずれの指標
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も不十分な値を示したことから，特性シャイネスから聞き手の受容的反応への直接的なパスも想定





ラップ法により 95% ブートストラップ信頼区間（CI）を推定した。分析には Mplus… 7.4(Muthén 
& Muthén, 1998-2015) を用いた。その結果，特性シャイネスが賞賛獲得欲求を媒介して表出系ス
キルを伴う聞き手反応に及ぼす影響と，拒否回避欲求を媒介して聞き手の受容的反応に及ぼす影響
のいずれも 95% CI が 0 を含んでおらず，有意な間接効果が認められた（表出系スキルを伴う聞き

























り（後藤 ,2001），実証的にもその関連の大きさが頑健に示されてきた（相川 ,1991;Findlay et 
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